








































Wearing Evaluation of Fast Fashion Brand &
Conventional Brand Clothes by Elderly Day-Care Subjects
Ju-hee SOHN
Abstract
In this study, 75 elderly people in day care participated in a mini fashion show as models and evaluated the
clothes they wore. The clothes were selected by the elderly themselves from among 51 samples of five different
themes, including fast fashion brands and conservative brands. Among the five themes, the elderly liked fast
fashion brands most (61.3%). Few of them considered costly clothes a status symbol, and many tended to like dis-
tinctive-looking trendy clothes. A covariance structure analysis was conducted to clarify the relationship be-
tween the elderly's "fashion behavior" and "wearing evaluation. The results showed that the elderly's "fashion
behavior" had a strong influence on their "wearing evaluation" (path coefficient of 0.86), which is reflected in
findings such as the more the elderly believe "I want to look youthful" or "The clothes you wear can affect peo-
ple's trust in you," the more they answered yes to "I am interested in fashion therapy" and "Enjoying fashion puts
me in a positive frame of mind." The structural equation model of "wearing evaluation" consisted of 3 latent con-
structs ("fashion therapy," "conformity," and "a sense of stability/relief) with 8 manifest variables. Significant
path coefficients showed positive effects for "conformity" on "a sense of stability/relief" (0.46) and for "a sense of
stability/relief" on "fashion therapy" (0.96).
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Classificationoftheclothestheelderlywore ＜77 N＝36 77＋ N＝39 Total% TotalN=75
Ⅰ．Importedclothesforyoungpeople 66.70% 24 56.40% 22 61.30% 46
Ⅳ．Conventionalbrands 19.40% 7 35.90% 14 28% 21
Ｖ．Sophisticatedbrandsforthoseintheir50s 19.40% 7 33.30% 13 26.70% 20
Ⅲ．Famousluxurybrands 31% 11 23.10% 9 26.70% 20
Ⅱ．Japanese-inspiredclothes 16.70% 6 12.80% 5 14.70% 11









































































項目（only8itemsoutof11） IFセラピー Ⅱ同調 Ⅲ安心・安定感 累積寄与率















































































































































































































































































































































































































16）Jinhee Lee & JaeilLee:GlobalApparel
ProductionTechnologyandTechnicalDesign,
FashionInformation&Technology,TheKorean
SocietyofClothingandTextilesVol.9,p.66-
71（2012）
（2013年10月21日受付）
（2013年12月11日受理）
要旨（Abstract）
本研究では，デイケア高齢者75名を対象に，自身をモ
デルとしたミニ・ファッションショーを開催し，好きな
衣服を選んで着用してみる『着装評価』を行った。着装
評価用のサンプルとして，ファストファッション系ブラ
ンド・既存ブランド系の衣服などの5つのテーマ別で合
計51着を提示した。高齢者は5つのテーマ別の衣服の中
で，ファストファッション系の衣服を好む人が最も多く
（61.3％），高級な衣服がステータスだと思う人が少なく，
個性的で流行の衣服を好む傾向があった。『ファッション
行動』と『着装評価』の関係構造を明らかにするため，
共分散構造分析を行った結果，構造方程式モデルでは，
「若く見せたい」「衣服は信用に関係する」と思う人ほど
「ファッションセラピー」に関心を持っており，「気分が
前向きになった」と答えるなど『ファッション行動』が
『着装評価』にパス係数0.86と強い影響を及ぼすことが明
らかになった。
また，『着装評価』の構造方程式モデリングでは，『着
装評価』の3潜在変数（latentconstructs；「ファッショ
ンセラピー」「同調」「安定・安心感」）と 8観測変数
（manifestvariables）から構成された。「同調」から
「安定・安心感」へのパス係数は（Significantpathcoef-
ficients）は0.46，「安定・安心感」から「ファッション
セラピー」へのパス係数は0.96と強い影響を及ぼすこと
が明らかになった。
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